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In snowy regions, snowmelt runoff is an important source of water for irrigation, domestic use and 
hydropower. However, climate change is expected to raise temperatures and reduce snowfall, which is 
expected to shorten the snow-melting season and decrease river discharge. In turn, this is expected to 
influence water use. 
 We calculated hydrologic process, including snow process, and their possible changes in the future for 
the Ishikari river catchment area by using the calculation method proposed by Usutani et. al. 
(2005).Mesh data of temperature and precipitation provided by the Japan Meteorological Agency’s 
Regional Climate Model (RCM20) were applied to the simulation. The simulation suggests that 
shortages of irrigation water will occur, as a result of decreases in snowmelt runoff. 
 
















































































































近藤ら 7）によって提案されている 2 層モデルに基づき，
次式のように定式化した． 
gggRGvvv lEHTQQTfRf  44)1(      (1) 









び植被層の代表温度(K)，σ は Stefan-Boltzmann 定数
(=5.67×10-8W/m2/K4)である． 







































 式(3)より QMが決まり，融雪量 M(mm/d)が求まる．融
雪量Mは次式に示す． 




















































































































































































































































図-7 流出計算の結果(月別平均流量) (石狩大橋地点) 
  
まず，降雨量と降雪量については，RCM20感度計算結






























2000年 2050年 2100年 現況 (+1.8℃） (+4.4℃）
1月 199 194 193 115 125 205
2月 81 75 73 81 86 135
3月 71 78 139 179 318 649
4月 1010 1723 1793 1419 1582 1385
5月 1482 1574 1281 1369 1117 735
6月 765 639 498 480 357 228
7月 470 484 351 581 526 474
8月 563 688 645 458 437 411
9月 604 661 570 669 650 623
10月 486 570 461 422 410 389
11月 262 510 337 310 332 397
12月 96 140 126 125 153 295






2050年 2100年 （+1.8℃） (+4.4℃）
1月 0.98 0.97 1.09 1.78
2月 0.92 0.90 1.06 1.67
3月 1.10 1.96 1.77 3.62
4月 1.71 1.77 1.12 0.98
5月 1.06 0.86 0.82 0.54
6月 0.84 0.65 0.74 0.47
7月 1.03 0.75 0.90 0.82
8月 1.22 1.15 0.95 0.90
9月 1.10 0.94 0.97 0.93
10月 1.17 0.95 0.97 0.92
11月 1.95 1.29 1.07 1.28
12月 1.46 1.31 1.23 2.37






































単位はmm/yr 降雨量 降雪量 蒸発散量 流出高 平均気温(℃)
RCM20（2000年） 1056 650 743 963 5.0
RCM20（2050年） 1375 728 826 1276 6.8
RCM20（2100年） 1236 577 836 977 8.0
1998～2001年再現 1012 767 518 1262 5.2
気温上昇（2050年） 1026 753 551 1228 7.0
気温上昇（2100年） 1101 678 603 1176 9.6 
表-4 流域水収支の変化率と気温上昇量 
変化率 降雨量 降雪量 蒸発散量 流出高 気温上昇量(℃)
RCM20（2050年） 1.30 1.12 1.11 1.33 +1.8
RCM20（2100年） 1.17 0.89 1.12 1.01 +3.0
気温上昇（2050年） 1.01 0.98 1.06 0.97 +1.8






























































































































発電 かんがい 鉱工業 水道 その他
64.3 32.7 1.7 1.0 0.3
